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JOURNALISTS AT WAR  
Brian McNair  
 
Journalism is an especially hazardous profession when it takes the reporter into zones of  
war and conflict. The Committee to Protect Journalists records that in 2010 44 journalists  
were killed while carrying out their duties. Some of these were reporting conflict in  
Afghanistan, Somalia, Iraq and elsewhere. Others were on assignments covering crime and  
corruption in Mexico, Russia, Venezuela*all places where telling truth to power can easily  
get you killed, beaten or banged up. In the last 20 years some 874 journalists have been  
killed on the job, and we salute them all. Journalists get criticised a lot by we scholars, and  
often for good reason. They can be villains, for sure, but they can also be heroes, when  
they lay down their lives in the pursuit of the truth. As this piece was being edited, photojournalists  
Tim Hetherington and Chris Hondros were killed in Libya.  
 
As we might expect, this most dangerous, sometimes deadly dimension of  
journalism practice is one of the contexts in which journalists tend to be represented  
heroically in cinema. Yes, there are some movies, such as the Oscar‐winning No Man’s Land  
(Danis Tanovich, 2002) where the journalist*in this case a posh English woman played by  
the late and much‐missed Karin Cartlidge*is portrayed as a meddling, self‐obsessed  
figure parachuted into the war zone (in this case the former Yugoslavia) for a few days of  
self‐important posturing in front of the camera and then airlifted out, leaving the dazed  
survivors to get on with it. In films such as this*Three Kings (David O. Russell, 1999) has  
the same tone, featuring a character loosely based on CNN’s Christiane Ananpour who zips  
around post‐invasion Iraq like a spoilt celebrity*the journalist is portrayed as part of the  
problem. The impact of 24‐hour real‐time news culture, such films suggest, has been to  
reduce conflict to little more than raw material for the pornography of war.  
In other films, however*the majority of films about journalists in conflict, in my  
estimation, going back to Hitchcock’s Foreign Correspondent (1940)*the narrative focus is  
on the heroism of the reporter, and the risks he or she takes in acting as witness. Often the  
journalist takes a journey from trivia to trauma, learning as they go to treat the horrors of  
war with the utmost seriousness and respect.  
 
Think, for example, of James Woods as Richard Boyle in Oliver Stone’s Salvador  
(1986). Boyle starts the film as a gonzo‐esque figure; a womanising, hard‐drinking  
lightweight who travels to the war zone of early 1980s El Salvador in search of a news story  
that will make him some money to pay off his debts back in the United States. He has little  
interest in the horrifying circumstances of the Salvadorean people as they deal with state‐ 
sponsored violence, until he experiences it for himself in scenes of escalating brutality.  
Then he begins to take it seriously, and to take risks in order to report what he sees. He  
becomes a hero, as does his photojournalist colleague (John Savage), killed while covering  
a battle. Salvador remains Oliver Stone’s best, most passionate film, and a testament to the  
courage of the journalists who reported the US‐sponsored wars in central America.  
In Welcome to Sarajevo (1997) Michael Winterbottom fictionalises the story of ITN  
correspondent Michael Nicholson, covering the siege of Sarajevo in 1994, who took it  
upon himself to rescue a child from the conflict by adopting her. In this film the journalist  
starts off as a cynic, alienated by the demands of his news organisation back in London for  
more and better pictures, more dramatic and newsworthy stories of horror and death,  
such as the bombing of a Sarajevo market, or the shooting by a sniper of a bride as she  
walks to her wedding. But then he encounters a group of orphans. After much soul‐ 
searching he abandons the traditional detachment of the British broadcast journalist when  
confronted with two warring sides, of which we know little, and intervenes to help save  
them from an uncertain fate at the hands of Serbian thugs. In doing so he risks his life, his  
professional status, and his domestic tranquility back home in England.  
 
A few years later Winterbottom dramatised the story of Wall Street Journal reporter  
Daniel Pearl, publicly beheaded by jihadis in Pakistan despite his noble intention to report  
the post‐9/11 conflict objectively and to give the fundamentalists an opportunity to speak  
(A Mighty Heart, 2007). Pearl, too, is portrayed as a hero, if a nai¨ve one, and the film focuses on the  
consequences of this heroism for his pregnant wife, also a journalist, played by Angelina  
Jolie. In his absence it falls on her to articulate the importance of objective war reportage,  
and to appeal for the security of journalists to be respected by all sides in a conflict.  
Living now in Australia I have had the opportunity to see a film released here in 2009  
but not in the United Kingdom called Balibo, about the deaths of six Australian journalists  
during the invasion of East Timor by Indonesian forces in 1975. This infamous event, and  
the near quarter century of occupation which followed, is estimated to have led to the  
deaths of some 180,000 Timorese. The journalists who died trying to report it are  
remembered in Robert Connolly’s film, which is significant precisely because of the  
reluctance of successive Australian governments to acknowledge either their complicity in  
the Indonesian invasion, or the sacrifice of these Australian citizens who died performing  
their journalistic role.  
 
Anthony La Paglia plays burnt‐out veteran Roger East, persuaded on the eve of the  
Indonesian invasion to investigate the disappearance of five Australian journalists in East  
Timor. He discovers that they were massacred in a place called Balibo by an Indonesian  
death squad, before himself falling victim to the brutality of the invading forces. East is  
given the opportunity to get out of the danger zone before the enemy soldiers arrive, but  
insists on staying. Otherwise, he says, there will be no‐one to bear witness.  
He pays with his life for this selflessness, as have many other journalists. Yes, there is  
a grand‐standing pomposity about some of the great foreign correspondents as they  
report back from this or that scene of calamity*what we might call ‘‘Simpson syndrome’’,  
after the much‐mocked BBC correspondent who often pops up on our TV screens at the  
crucial moment in a conflict*but perhaps that is a necessary requirement for a job in  
which lives truly are on the line. John Simpson, let us remember, was bombed by US  
fighter jets in Iraq, and his cameraman killed.  
 
Balibo is a difficult film to watch, because the events it describes in stark, restrained  
scenes are truly horrific, and we know what the ending will be. Five young men are  
slaughtered without mercy, just as the people of East Timor were slaughtered in their  
thousands thereafter. As the credits roll we learn that the killers of East and the Balibo Five  
were never brought to justice. For that reason alone the film is important as a record of  
atrocity, and a monument to journalistic courage. See it if you can, and the next time you  
express your disgust at the intrusive excesses of our fourth estate with all their phone‐ 
tapping and celebrity‐baiting, remember that there is another kind of journalist, the kind  
who risks death to bring back the news we need to know.  
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